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LE GROUPE D’ETUDES SPIRITAINES

Le Groupe d'Etudes Spiritaines (G.E.Sp.) s’est reuni, a la
Maison Generalice, du 29 decembre 1975 au 2 janvier 1976. II
comprenait les PP. Joseph Lecuyer (Rome), Bernard Kelly
(Toronto), Henry Koren (U.S.A.), Myles Fay (Sierra Leone),
Joseph Bouchaud (Rome), Paul Sigrist (Fribourg), Ramos
Seixas (Barcelone) et Amadeu Martins (Portugal).
Il faut tout d’abord noter que cette reunion etait la pre
miere du genre. Elle a done eu un certain caractere d’improvisation, d’informel et d’inedit. II a d’abord fallu que les membres du Groupe fassent connaissance entre eux; puis, qu’ils
decouvrent ensemble ce dont il s’agissait et ce qu’on attendait
d’eux.
Sur I’origine du Groupe, on trouvera les renseignements
suffisants a la p. 1 des «Nouvelles de la Congregation® inserees dans le numero de Janvier de Information-Documenta
tion, dont vous avez pu prendre connaissance.
Rappelons seulement que Tinitiative est venue de
I’Equipe Generalice, qui a voulu ainsi realiser concretement
ce qui lui etait demande dans les « Directives d’Animation » du
Chapitre General de 1974, concernant «l’esprit de nos fondateurs, notre histoire et I’heritage spirituel de nos predecesseurs», avec une insistance particuliere sur le P. Libermann.
Pour une premiere composition du Groupe, le Conseil
General avait fait appel a quelques confreres - nommes cidessus - dont on estimait sans doute qu’ils s’interessaient a
ces questions, meme s’ils n’etaient pas vraiment des specialistes et ne pouvaient pretendre representer toute la Congrega
tion. Leur moyenne d’age etait assez elevee : 57 ans, mais en
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attendant qu’ont ait des jeunes specialistes, on prend ce qu’on
a sous la main! D'ailleurs, il aurait ete peu facile, peu pratique
pour la marche des travaux et fort couteux de faire venir des
representants de toutes les Provinces et de tons les Districts.
Le nombre des confreres qui sont en circulation pour des ses
sions, congres, seminaires, conseils, chapitres, etc. est deja
considerable.
En preparation de cette reunion, le Conseil General avait
fait proceder a une enquete sur le theme : « Comment Libermann est-il vecu - ou n’est-il pas vecu - chez vous»? Au
moment ou s’est ouverte la reunion du groupe, sur une quarantaine de questionnaires envoyes, 18 reponses seulement
avaient ete regues. Aucune n’emanait de Spiritains africains;
une seule, d’un scolastique. Depuis, d’autres reponses sont
arrivees a la Maison Generalice ; en substance, elles ne diffe
rent pas sensiblement des premieres. On peut dire que la
situation est a peu pres la meme dans I’ensemble de la
Congregation.
Mais, avant d’aller plus loin, je voudrais faire remarquer
que le Groupe en question est un Groupe d’Etudes Spiritaines, et pas seulement un Groupe d’Etudes Libermaniennes.
Sans doute, la personne, I’oeuvre et I’influence du P. Libermann occuperont necessairement une place preponderante
dans ses activites et dans celles qu’il suscitera, mais elles ne
seront pas exclusives. « Tout ce qui est spiritain est notre».
Les Directives d’Animation, a cote de «I’esprit de nos fondateurs » - done des deux fondateurs - signalent aussi « notre
histoire et I’heritage de nos predecesseurs». Cela n’est pas
secondaire, car meme si nous ne sommes pas marques directement par Libermann, nous le sommes indirectement par
notre esprit, notre mentalite, notre genre, tout ce qui fait
qu’un Spiritain se differencie d’un Jesuite ou d’un Pere Blanc.
Tout cela releve d’une tradition spiritaine, faite de I’accumulation des experiences de nos predecesseurs - car on a forcement un passe qui nous influence, meme si on croit ou si on
veut Tignorer - mais a I’origine, au point de depart, il y a eu
certainement Libermann. Il suffit d’avoir voyage a travers
Provinces et Districts pour constater que, malgre certaines
differences, il y a dans les communautes spiritaines des signes
evidents de I’appartenance a une meme famille.
Il parait que, de nos jours, cette appartenance n’est plus
autant ressentie et que notre specificite est en train de s’effriter. Comme le fait remarquer I’Equipe Generalice, p. 4 de

LE GROUPE D'ETUDES SPIRITAINES

7

Information-Documentation, «c'est ennuyeux de perdre son
visage et de se voir reduit au denominateur comrnun*. C’est
plus qu’ennuyeux, c’est meme inquietant pour I’avenir de la
Congregation, car on ne voit plus alors tres bien sa raison
d’etre.
II est evident, par exemple, qu’il est difficile de nous
situer comme Spiritains si on ne recourt pas a une inspiration
commune ; celle decoulant des fondateurs, et surtout du
P. Libermann. Certains Ordres ou Instituts se caracterisent
meme par la spiritualite de leur fondateur : ainsi les Franciscains par celle de saint Francois, les Jesuites par celle de saint
Ignace. Sans aller jusque la, il est necessaire qu’une congrega
tion ait conscience de sa spiritualite. L’ideal missionnaire ne
suffit pas, car il est commun a tous les instituts : il ne nous
«specificie» pas. Ce n’est pas cela qui fera qu’on se sentira
membre d’un groupe qui a un esprit, une histoire, une continuite propres, et qui contribue a sa maniere a la diversite
dans I’unite au sein de I’Eglise.
C’est pour cela que, dans son projet de statuts, le G.E.Sp.
s’est donne comme but « d’aider les membres de la Congrega
tion a prendre conscience de son identite et de son esprit, par
une meilleure connaissance de ses fondateurs, de son histoire
(i.e. dans le passe) et de sa vie (i.e. dans le present). Le pro
gramme est vaste et divers - peut-etre trop - et il ne pourra
se remplir que par etapes et avec le temps. Mais I’essentiel,
c’est de commencer.
Mais revenons a I’enquete qui a ete au point de depart.
Elle portait, comme nous I’avons dit, sur la fagon dont Liber
mann est vecu, ou non, dans nos communautes. On trouvera
un echantillon des reponses aux pages 2 et 3 du numero
d’Information-Documentation. Je vous y renvoie. Les reponses
a I’enquete presentent des points negatifs et des points positifs, et donnent, somme toute, une vue generale qui doit etre
assez proche de la realite. Tous les comportements s’y retrouvent, depuis le manque d’interet pour Libermann, dont
I’oeuvre est jugee anachronique, rebarbative et sans utilite
pratique pour I’apostolat actuel qui peut puiser a d’autres
sources, jusqu’a la fidelite, I’estime et I’admiration naissant de
contacts poursuivis avec cette oeuvre ou de sa redecouverte,
en passant par une attitude assez commune qui, sans se r6ferer toujours explicitement a Libermann, reste impregnee de
son esprit ; abnegation, pauvrete, devouement, souci des
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ames necessiteuses, etc. C’est I’attitude de ceux que le Superieur General appelle des «Spiritains anonymes®.
Devant cet etat de choses, le G.E.Sp. a commence par
faire un tour d’horizon, pour etablir un « status quaestionis ».
Chacun de ses membres a fait etat de ce qui, a sa connaissance, existait ou n’existait pas, devrait ou pourrait exister,
concernant Libermann et la Congregation. Impossible ici
d’entrer dans le detail et de dresser I’inventaire de tous les
renseignements qui ont ete fournis et de toutes les sugges
tions qui ont ete faites. On ne pent reprendre en quelques
lignes ce que le Centre a discute en quatre journees.
Car, s’il reste beaucoup a faire, il ne faudrait pas croire
que rien n’a ete fait. Pour ne parler que des publications, par
exemple, un bon nombre ont ete editees par differentes Pro
vinces dans leurs langues respectives. Mais il faut reconnaitre
que certaines sont epuisees (les 2 volumes de Blanchard,
notamment, ou le Directoire Spirituel qu’on remettait jadis a
chaque jeune Pere a son depart en mission), que d'autres ne
repondent plus aux gouts et aux besoins actuels, et que
d’autres, enfin, qui auraient encore leur valeur, ne sont ni diffusees ni utilisees comme il faudrait. Ce n’est pas tout le
monde qui peut s’aventurer dans la foret des 13 volumes des
Notes et Documents du P. Cabon, si precieux soient-ils.
C’est ainsi qu’il n’existe actuellement qu’une histoire de la
Congregation: The Spiritans, par le P. Koren, qui date de 1958
et devrait etre mise a jour. Une autre histoire, par le P. Rath,
de la Province d’Allemagne est en cours de publication. Mais
la premiere est en anglais et la seconde en allemand, done
toutes deux inaccessibles a une bonne partie de la Congrega
tion.
A ce propos, on a evoque le projet - peut-etre trop ambitieux - des «Monumenta Spiritana® lance jadis par le P.
Koren, et dont 5 volumes seulement, sur I’Angola, ont paru, la
Province de Portugal ayant ete la seule a manifester quelque
interet, peut-etre justement parce qu’elle comptait un historien, le P. Brasio.
Pour cela comme pour le reste, manque d’experts, parce
qu’on n’en a pas formes, et complexe d’inferiorite qui nous
fait trop souvent ignorer ou sous-estimer les travaux de nos
confreres. En tous cas, on est bien embarrasse quand on nous
demande un ouvrage recent pour faire connaitre la Congrega
tion et ses oeuvres.
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Quant au P. Libermann, la Vie la plus recente est celle, en
anglais, par le P. Van Kaam, datant de 1959, mais il semble
qu’elle soit epuisee. Rien en frangais ou en quelque autre langue qui en soit I’equivalent. L'ouvrage recent de Mgr Gay, Les
Chemins de la Paix, n’en tient lieu qu’en partie, bien qu’on soit
heureux de I’avoir et qu’il soit tres apprecie : il le serait
davantage encore si les confreres voulaient bien faire tin peu
plus de publicite en sa faveur.
On pourrait faire des considerations analogues sur les
oeuvres memes du Venerable Pere, specialement les Lettres et
le Commentaire sur S. Jean. La aussi, les editions qui en ont
ete faites ou bien sont epuisees, ou bien devraient etre repri
ses d’une maniere repondant mieux aux exigences modernes,
tant critiques que spirituelles. Par contre, il faut dire aussi
que, dans certaines Provinces, il existe des manucrits et des
travaux dactylographies ou polycopies qui n’ont pas ete
publics et gagneraient peut-etre a I’etre... D’ou la necessite
d’un organisme central qui fasse I’inventaire et le tri de ce qui
existe, de fagon a eviter les repetition inutiles et decider ce
qui merite d’etre public et ce qui ne le merite pas. Dans le
passe, en effet, on a public a grands frais certaines choses qui
ne le meritaient sans doute pas.
On comprendra aisement que tout cela pose des problemes multiples et compliques. Ce sera une des taches du
G.E.Sp. d’aider a les resoudre autant que faire se peut...
Pour commencer, on pourrait peut-etre etablir une bibliogra
phic de la Congregation. La derniere que nous ayons remonte
a 1930! A ce propos, on peut rappeler en passant que tout
auteur spiritain devrait envoyer a la Maison Generalice au
moins un exemplaire des articles ou des livres qu’il public;
cela a ete demande jadis officiellement dans le «Bulletin
General®; certains confreres le font, mais bon nombre
d’autres s’en dispensent.
Et puis, il n’y a pas que la litterature. Le G.E.Sp. a insiste
sur le role que peuvent et doivent jouer les Superieurs et,
plus encore, les confreres responsables de la formation, initiale ou continuee. Ce role est primordial. Ce sont eux surtrout qui sont a meme de faire connaitre et d’inculquer
I’esprit des fondateurs et d’enseigner leur doctrine, en I’inserant dans le courant de la spiritualite d’aujourd’hui. Il y a, en
effet, a faire tout un aggiornamento de la doctrine de Liber
mann, tout en y restant fidele, car plus d’un siecle nous
separe de I’epoque ou elle fut elaboree, et il n’y a pas que la
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forme qui date et fasse difficulte pour les mentalites actuelles.
Cela peut se faire par bien des moyens ; conferences, journees d’etudes, sessions, retraites, theses, articles dans nos
revues et dans les autres... La aussi, le C.E.Sp. se propose
d’apporter son concours.
Ce sont la quelques unes des formes d’activite que le
C.E.Sp. se doit d’envisager et d’assumer, non seulement par le
travail de ses membres, mais aussi en suscitant, animant,
encourageant le travail des autres. Il ne faudrait pas croire,
en effet, que, le Groupe etant compose de pretendus specialistes, le reste de la Congregation n’ait qu’a les regarder faire!
Une des principals taches du Groupe sera meme de sensibiliser les confreres aux sujets dont il a a s’occuper.
Pour rendre son action plus efficace, il a bien fallu que le
G.E.Sp. se donne des structures, des statuts. Apres avoir
defini son but et sa composition, comme nous I’avons dit en
commengant, il s’est donne un president : le P. Lecuyer etait
tout designe pour cette function, qu’il a bien voulu accepter.
Au president appartient de convoquer le Groupe et de diriger
ses travaux. Il exerce sa function pendant trois ans, mais
pourra etre reelu.
Au President, on a adjoint un Secretaire, qui sera comme
la «cheville ouvriere» du Groupe. Etant donne I’importance
de sa charge, et comme les autres membres du Groupe sont
disperses et ont d’autres taches a assurer par ailleurs, il a
semble necessaire qu’il soit «a plein temps®. De plus, comme
son role doit etre etroitement lie a I’animation des confreres
et done au Conseil General, celui-ci, dans sa seance du 9 Jan
vier 1976, a decide que le secretariat serait fixe a Rome. Le
secretaire doit etre quelqu’un qui croit a sa mission et qui ait
le dynamisme necessaire pour s’y adonner efficacement. C’est
le P. Amadeu Martins, de la Province du Portugal, qui a ete
nomme a cette importante function, qu’il exercera a partir de
septembre prochain.
Quant a la methode de travail, il a ete convenu que le
Groupe se reunirait au moins une fois par an; le lieu pourrait
varier selon les circonstances et, a cette occasion, le Groupe
pourrait organiser des journees d’etudes ou des retraites en
rapport avec ses preoccupations. Entre les reiRiions, chaque
membre du Groupe s’efforcera de sensibiliser les confreres
aux objectifs du Groupe, d’encourager les initiatives, les tra
vaux de recherche, d’approfondissement ou de vulgarisation,
les publications et traductions, les conferences, etc.
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Un budget est a prevoir pour le fonctionnement normal
du Groupe. De plus, des subventions peuvent etre sollicitees
pour telle ou telle realisation eventuelle.
Dans I’immediat, le Groupe a suggere les realisations suivantes :
a) preparation et publication d’un ouvrage contenant
I’essentiel de notre histoire et de la doctrine de nos fondateurs. II s’agit d’un ouvrage qu’on pourrait remettre aux
confreres, specialement aux novices ou aux aspirants; quelque
chose qui remplacerait le Directoire Spirituel d’antan.
b) la publication de «Cahiers Spiritains®, dont voici le
premier. Ces Cahiers pourraient succeder aux « Etudes Spiritaines» que la revue «Spiritus» a fait paraitre de temps en
temps.
c) I’etablissement d’un calendrier spiritain signalant les
principaux anniversaires de la Congregation (2 Fevrier, 2
Octobre, 20 Mai...) qui serait insere dans I’Ordo et pourrait
devenir I’occasion de manifestations et de celebrations dans
les communautes.
d) en vue de la prochaine beatification du Pere Laval,
le Groupe a attire I’attention sur I’opportunite de la publica
tions de la biographie du Venerable par le P. Joseph Michel.
Cet ouvrage est maintenant a la disposition du public.
En terminant, il convient d’ajouter que cette premiere
rencontre des membres actuels du G.E.Sp. s’est deroulee
dans une ambiance excellente, vraiment spiritaine. L’accord
etait complet sur presque tous les points, mais il faut bien
dire que ces points etaient trop nombreux pour etre traites a
fond. Mais il fallait bien commencer et on ne peut tout regler
en une fois. Du moins, cette reunion initiale aura montre qu’il
y a beaucoup a faire. Il ne reste qu’a passer a Taction...
Joseph Bouchaud, C.S.Sp.

